









The origin and development of human musicality: Interdisciplinary inquiry into 
songbirds, primates, human infants, and music education　　　　　　　　　　　　
Abstract 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　Darwin is considered the first person to focus his scientific interest on the origins of 
the human ability to play music. Regarding this ability, a theory was proposed from an 
anthropological viewpoint in the late twentieth century that musicality is universal 
among humans. This theory has been supported in recent years not only from the 
viewpoints of the humanities and social sciences but also from the viewpoints of the 
natural sciences, including biology. If the ability to play music is universal in humans, 
it is natural to think that this ability has a certain innate foundation. Since the late 
twentieth century, an increasing number of studies have provided compelling evidence 
that infants develop a strong ability to recognize music at a very early stage, and the 
possibility that the human ability to play music has a certain innate foundation has 
found empirical support. 
　In the first three sections of this article, the authors, who are engaged in a study of 
the brain and physiology of songbirds, primates, and human infants, provide an 
overview of research trends in their discipline regarding the origins and development 
of human musicality. It will be shown that although there are species other than 
humans that “sing” in the sense of uttering regular tone sequences, there is a clear 
boundary between humans and non-human species. In addition, it will be revealed that 
although vocal learning is not unique to humans, humans have a distinct ability to 
learn songs in the context of culture. The fact that human children in their very early 
years display high sensitivity to music and joyfully learn songs suggests the possibility 
that humans have an essential psychological and physiological mechanism geared 
toward musical learning. In the final section, the authors, who are also engaged in the 
research of infant musical education, discuss the musicality peculiar to humans based 




















































































































































































































2 ． 3 　テナガザルの歌の限界はどういったことか
　テナガザルの歌を，ヒトの歌と直接比較する試みはたいへん少なく，近




































もある14（Carbone et al. 2014）。旋律を伴う見事な発声運動成立の背景に
は，こうした身体性の革命（樹上を自由に飛び回る）が先行成立し，それ
が発声運動に延長されたのではないかと推察される。
















































（Vocal Learning and Rhythmic Synchronization Hypothesis）」 で あ る











タッピングすること（Hattori et al. 2013），そして，アシカでさえも音楽
の拍子に合わせてリズミカルに頭を動かすことが報告され（Cook et al. 
2013; Rouse et al. 2016），発声学習とリズム同期仮説の真偽や，BPS能力
の神経生物学的基盤について論争が繰り広げられている（Patel  2014）。
3 ． 3 　音楽拍子の知覚と同期に関する発達研究
　ではヒトは発達過程のいつから，音楽の拍子を知覚し，拍子に合わせて
身体を動かすのだろうか。2008年の著書Music, Language, and the Brain
の中でPatelは，「拍子に同期する能力は， 4 歳頃まで現れないように見え
る」と記述した（Patel 2008, p.405）。本当に，ヒトのBPS能力は， 4 歳頃
まで表出しないのであろうか。
　2009年にWinklerらは，音楽拍子の知覚がヒトに生得的に備わっている
可能性を発表した（Winkler et al. 2009）。Winklerらは，ドラムパターン





ウンビート）の予測に関連するERPが観測されたのである（Winkler et al. 
2009）。さらに，同様の脳波実験をサルで実施しても，拍子の予測に関連














ブメント（General Movement: GM）」と呼ばれる（Prechtl and Hopkins 
1986）。GMは，受精後 8 ～10週頃の胎児期に出現し，出生を向かえるま
で大きく変化しないが，出生してから生後 4 ヵ月までの間に大きく変化












現象の観点から解析した（Fujii et al. 2014）。すると興味深いことに，音
楽が流れると急にリズミカルに手足を動かす乳児が存在し，さらに乳児の
手足の運動リズムと拍子の位相同期の程度は有意に高く，乳児の身体が音





（Fujii et al. 2014）。乳児はまるで歌うかのように，発声パターンを豊かに
変化させていたのかもしれない。踊りや歌の前兆行動は，生後 3 ～ 4 ヶ月
の段階ですでに観察される可能性があるが，音楽に対する乳児の反応の個
人差をどう理解するかが今後の大きな課題である。
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